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Many presidents said it will invest in global extension, where setting up a manufacture plant. In 
present paper, it is discussed on global education problems of National College of Technology, from 
resulting based on references. To research student’s consciousness or modification for global 
activities, we carried out questionnaire survey from students who conducted international 
conference presentation in English. In summary, we confirmed that there was a consciousness 
change effect through student’s conference presence, and we led to a conclusion which the 
development and reform on curriculum design of global education needs more follow-up 
investigation of students in future. We refer to two problems, such as language skill of student and 
travel expenses. 
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 平成 23 年 9 月 21 日から 23 日まで，タイで The 
Japan-Thailand-Lao P.D.R. Joint Friendship 
International Conference on Applied Electrical and 







①主催：King Mongkut’s Institute of Technology 
      （キングモンクット工科大学） 
②全講演数：88（ポスターセッション含む） 




⑦登録費：教員 9,000 バーツ，学生 5,000 バーツ 
（1 バーツを 2.5 円で計算すると，教員 22,500 円，学
生 12,500，） 
都城高専からは，教員 5 名および機械電気工学専攻






３.２ 6th ISEM12) 
 平成 23 年 11 月 3 日から 5 日まで，大阪で The 6th 
International Symposium on Advanced Science and 















③口頭発表：英語，発表 15 分，質疑応答 5 分 
④ポスター発表：2 時間（short speech 5 分） 
⑤参加数（概数）：200 名 
⑥日本からの参加数（概数）：170 名 
⑦登録費：教員 40,000 円，学生 10,000 円 
（ただし，ポスターセッションに参加する高専生およ
び高校生の登録費は無料） 
 都城高専からは教員 3 名および機械電気工学専攻の
専攻科 2 年生 1 名および 1 年生 1 名，機械工学科 5 年


















































































































































































図 1 「今回の国際会議への参加は，あなたに 
   とって良い経験だったでしょうか」に対 













































































































































































いて触れてみたい．図 2 は，JTL-AEME2011 で「Best 
Paper Award」を受賞した専攻科生二名(右端と左端，
ともに都城高専)と教員(写真中央)の写真である．この
























   
多く含まれていると予想され，国際的に十分認められ
た講演論文であったといえる． 
 図 3 は，6th ISEM で「Poster Award」を受賞した
専攻科生(都城高専)であり，喜びの表情を写したもの








































るとはいえ，タイ王国には実質 4 泊 5 日で一名 15～











































































後の人材育成に向けて‐”, 日本機械学会誌, Vol.115, 
No.1122, pp.36－37, 2012. 
2) もはや日本は製造・輸出拠点としては世界の中心ではな
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